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 シュタイナーが学生時代に A.ベサント（Annie Besant：1874-1933）をはじめとす
る神智学メンバーと接触し、1902 年から 1913 年にかけて神智学協会のドイツ支部事
務局長を務めたことは広く知られるが、モンテッソーリもまたベサントとの関係を通
してブラバツキー神智学とのかかわりもつことになる。 




















1885-1974 1917 年の結婚以前は Beatrice de Normann）があげられる（岩間浩 1996、
山崎洋子 1995）。彼女は、20 代半ばにしてイギリスで初めての女性視学官に任命され
るなど、若くして教育の現場や新教育運動の動向に精通していった。そのエンソワは、
すでに 20 代前半に神智学協会に入会を果たし、1915 年には、神智学協会第 2 代会長
となる G.アランデール（George S. Arundale: ベナレスのヒンドゥカレッジ学長で後
に教育大臣となる。妻で舞踊家のルクミニとともに 1937 年にオランダ滞在中のモンテ
ッソーリをインドに招聘）とともに、世界の神智学学校教員の連合組合ともいうべき





Holmes：1850-1936）の『現在の教育と未来』（What is and What might be : a study 









































Absorbent Mind. New York 1967）、『幼児の秘密』（The Secret of Childhood. Indiana 
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（6 歳未満）」「放課後等デイサービス（6-18 歳）」事 業が展開されている。しかし、
こうした研究・制度状況にもかかわらず、民間の支援事業や サービスの実態をみるか
ぎり、多様な障がい種や発達をふまえた体系的な療育が行われている とはいい難い











証）、2019 年 4 月に、その実践の場となる「シュタイナーハウス・モモ」と「モンテッ
ソーリ・子どもの家」（多機能型児童通所事業所：児童発達支援・放課後等デイサービ
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The primary purpose of this paper is to clarify the relationship between Montessori 
educational thought and the influence of theosophy in Montessori’s work before, 
during (1939–1946), and after the period she stayed in India. The image of the 
Montessori method is corrected by consideration and various concepts of the 
Montessori method compared with theosophy are presented as a new perspective. A 
peculiar vertical paradigm related to theosophy as a “relationship that I conform to 
the universe” and a “transformation of the subject for the rise of the spirit” is shown 
as an effective index for understanding Montessori educational thought. Through a 
profound perspective based on concepts such as holism, various concepts of the 
Montessori method, such as “social reformation,” “order,” “concentration,” “work,” 
and the “sensitive periods” are reviewed as a “prelude to religious awakening.” This 
vertical paradigm can also be found in Steiner educational thought. The second 
purpose of this paper is to introduce the practice of both therapeutic education 
systems based on this vertical paradigm.
